



































　Is it possible to learn to love? If so, then how should we learn to love? This paper attempts to clarify the new 
perspective for “learning to love” beyond the old concept that is so-called “pedagogical love”. Learning to love 
will be a progressive approach for youths to learn to live together. Firstly, by interpreting hermeneutically the 
traditional concept of pedagogical love which has been discussed mainly in Germany, it will be found out that 
pedagogical love tends to be thought of as Eros, Agape, mother love or unconditional love based on the thought 
in West. Secondly, the question to this concept will be put in order to explain the difference between pedagogical 
love and learning to love. Then, based on the thought of Erich Fromm, the key issue of learning to love is explained 
using his concepts. Finally, some possibilities of learning to love in schooling will be presented.
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の意味内容も変わってくる。例えば“Das Buch hat 
einen hohen pädagogischen Wert.（この本は高い教育
学的な価値をもつ）”という文章は、“The book has a 
high educational value.”と翻訳することも、“the book 













の著書『教育者の心（Die Seele des Erziehers）』
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注
１　言うまでもなく、後者のBildungは、英語への翻訳が極
めて困難な教育学的概念である。
２　引用元URL：https://de.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4
　dagogische_Liebe
　情報取得2019年11月20日
３　引用元URL：http://www.hannahdenker.de/media/
DIR_40657/6c21f990b37329fbffff89b1ac144225.pdf
　情報取得2019年11月20日
４　近年、こうした教育的な愛情を注ぐ教師の作品が急速
に消えつつあるように思われる。
５　中には、親から自身の恋愛を規制され、自由に恋愛す
ることができない若者もいるということも念頭に置いて
おきたい。いわゆる「毒親」によって自由な恋愛が禁止
されている若者も確かに存在する。
６　親しかった友人に「そんな男とは別れなよ」と言われ、
それがきっかけで、長年の友情関係が破たんしたという
ケースも決して珍しくはない。
愛することを学ぶこと　柏木
